








本稿ではファシクル６自体をフランクリン版（Franklin, R.W.ed., The Po-
ems of Emily Dickinson, Cambridge, Mass. : The Belknap Press of Har-





Thomas H.ed., The Poems of Emily Dickinson, Cambridge, Mass. : The




中 井 紀 明
－５５－
Manuscript Books of Emily Dickinson, Cambridge, Mass. : The Belknap






















Who never lost, are unprepared




Flagons, and Cooling Tamarind!
Who never climbed the weary league‐‐
Can such a foot explore
The purple territories
On Pizarro’s shore?
How many Legions overcome‐‐
The Emperor will say?
How many Colors taken
On Revolution Day?
How many Bullets bearest?
Hast Thou the Royal scar?
Angels! Write “Promoted”


















うか）をする。３の言葉を借りて説明すると、“ To fight aloud ”して華々し
い戦果を上げ支配者の期待に応えることはできなかったけれども、彼は名誉
の負傷をして倒れた。「災難という騎兵隊」（“the Cavalry of Wo”）と恐怖の









A Lady red‐‐amid the Hill
Her annual secret keeps!
A Lady white, within the Field
In placid Lily sleeps!
The tidy Breezes, with their Brooms‐‐
Sweep vale‐‐and hill‐‐and tree!
Prithee, my pretty Housewives!
桃山学院大学人間科学 No. 36
－５８－
Who may expected be?
The neighbors do not yet suspect!
The woods exchange a smile!
Orchard, and Buttercup, and Bird‐‐
In such a little while!
And yet, how still the Landscape stands!
How nonchalant the Hedge!
As if the “Resurrection”

















To fight aloud, is very brave‐‐
But gallanter, I know
Who charge within the bosom
The Cavalry of Wo－
Who win, and nations do not see‐‐
Who fall‐‐and none observe‐‐
Whose dying eyes, no Country
Regards with patriot love－
We trust, in plumed procession
For such, the Angels go‐‐
Rank after Rank, with even feet‐‐
And Uniforms of snow.
人間の存在には悲劇が多いのではないか。次々と襲ってくる災難とそれに付











‘Houses’‐‐so the Wise Men tell me‐‐
‘Mansions’! Mansions must be warm!
Mansions cannot let the tears in,
Mansions must exclude the storm!
‘Many Mansions’, by ‘his Father’
I dont know him; snugly built!
Could the Children find the way there‐‐






Bring me the sunset in a cup‐‐
Reckon the morning’s flagons up
And say how many Dew‐‐
Tell me how far the morning leaps‐‐
Tell me what time the weaver sleeps
Who spun the breadths of blue!
Write me how many notes there be
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In the new Robin’s extasy
Among astonished boughs‐‐
How many trips the Tortoise makes‐‐
How many cups the Bee partakes,
The Debauchee of Dews!
Also, Who laid the Rainbow’s piers,
Also, Who leads the docile spheres
By withes of supple blue?
Whose fingers string the stalactite‐‐
Who counts the wampum of the night
To see that none is due?
Who built this little Alban House
And shut the windows down so close
My spirit cannot see?
Who’ll let me out some gala day



























She died at play‐‐
Gambolled away
Her lease of spotted hours,
Then sank as gaily as a Turk
Opon a Couch of flowers‐‐
Her ghost strolled softly o’er the hill‐‐
Yesterday, and Today‐‐
Her vestments as the silver fleece‐‐






Cocoon above! Cocoon below!
Stealthy Cocoon, why hide you so
What all the world suspect?
An hour, and gay on every tree
Your secret, perched in extasy
Defies imprisonment!
An hour in chrysalis to pass‐‐
Then gay above receding grass
A Butterfly to go!
A moment to interrogate,
Then wiser than a “Surrogate,”












Exultation is the going




Bred as we, among the mountains,
Can the sailor understand
The divine intoxication
Of the first league out from Land?
二行目の “ inland”という語は土の中、墓の中そして「肉体」の中という意味
にも取れるであろう。死んで “soul” が拘束するもの（土、墓、肉体）から解





I never hear the word “Escape”





I never hear of prisons broad
By soldiers battered down,
But I tug childish at my bars




















These are the days when Birds come back‐‐
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A very few‐‐a Bird or two‐‐
To take a backward look.
These are the days when skies resume
The old‐‐old sophistries of June‐‐
A blue and gold mistake.
Oh fraud that cannot cheat the Bee.
Almost thy plausibility
Induces my belief,
Till ranks of seeds their witness bear‐‐
And softly thro’ the altered air
Hurries a timid leaf.
Oh sacrament of summer days,
Oh Last Communion in the Haze‐‐
Permit a child to join‐‐
Thy sacred emblems to partake‐‐
Thy consecrated bread to take




















Besides the Autumn poets sing
A few prosaic days
A little this side of the snow
And that side of the Haze‐‐
A few incisive mornings‐‐
A few Ascetic eves‐‐
Gone－Mr Bryant’s “Golden Rod”‐‐
And Mr. Thomson’s “sheaves.”
Still, is the bustle in the Brook‐‐
Sealed are the spicy valves‐‐
Mesmeric fingers softly touch
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The eyes of many Elves‐‐
Perhaps a squirrel may remain‐‐
My sentiments to share‐‐
Grant me, Oh Lord, a sunny mind‐‐




Safe in their Alabaster Chambers‐‐
Untouched by morning
And untouched by noon‐‐
Sleep the meek members of the Resurrection‐‐
Rafter of satin,
And Roof of stone.
Light laughs the breeze
In her Castle above them‐‐
Babbles the Bee in a stolid Ear,
Pipe the sweet Birds in ignorant cadence‐‐















A poor‐‐torn heart‐‐a tattered heart‐‐
That sat it down to rest‐‐
Nor noticed that the ebbing Day
Flowed silver to the west‐‐
Nor noticed night did soft descend‐‐
Nor Constellation burn‐‐
Intent opon the vision
Of latitudes unknown.
The angels‐‐happening that way
This dusty heart espied‐‐
Tenderly took it up from toil
And carried it to God‐‐
There‐‐sandals for the Barefoot‐‐
There‐‐gathered from the gales‐‐
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Do the blue havens by the hand

















I bring an unaccustomed wine
To lips long parching
Next to mine,
And summon them to drink ;
Crackling with fever, they essay,
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I turn my brimming eyes away,
And come next hour to look.
The hands still hug the tardy glass‐‐
The lips I w’d have cooled, alas,
Are so superfluous Cold‐‐
I w’d as soon attempt to warm
The bosoms where the frost has lain
Ages beneath the mould‐‐
Some other thirsty there may be
To whom this w’d have pointed me
Had it remained to speak‐‐
And so I always bear the cup
If, haply, mine may be the drop
Some pilgrim thirst to slake‐‐
If, haply, any say to me
“Unto the little, unto me,”











As Children bid the Guest “Good night”
And then reluctant turn‐‐
My flowers raise their pretty lips‐‐
Then put their nightgowns on.
As children caper when they wake
Merry that it is Morn‐‐
My flowers from a hundred cribs













I don’t know when‐‐
Pray do not ask me how!
Indeed I’m too astonished
To think of answering you!
Going to Heaven!
How dim it sounds!
And yet it will be done
As sure as flocks go home at night
Unto the Shepherd’s arm!
Perhaps you’re going too!
Who knows?
If you sh’d get there first
Save just a little place for me
Close to the two I lost‐‐
The smallest “Robe” will fit me
And just a bit of “Crown”‐‐
When we are going home‐‐
I’m glad I dont believe it
For it w’d stop my breath‐‐
And I’d like to look a little more
At such a curious Earth!
I’m glad they did believe it
Whom I have never found
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Since the mighty autumn afternoon




















Our lives are Swiss‐‐
So still‐‐so Cool‐‐
Till some odd afternoon
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The Alps neglect their Curtains
And we look farther on!
Italy stands the other side!
While like a guard between‐‐
The solemn Alps‐‐
The siren Alps
Forever intervene!
この詩は墓という観点から “our lives”そしてファシクル６を総括する詩で
ある。
肉体に従属している視覚は物質だけを見る。物質ではないものは目には見
えない。そして視覚は見えないものを「想像」することができない。人間の
視覚はアルプスを透視して、向こうのイタリアを見「通す」ことはできない。
アルプスは私たちの視覚を独占しアルプスの向こうを見えなくしている。ア
ルプスがないことを「想像」して、イタリアを向こうに想像するのは視覚で
はなく「想像力」である。第一連で述べられているアルプスが閉め忘れるカ
ーテンというのは視覚ではなく、想像力の次元の問題だ。アルプスの向こう
にイタリアがあるというのは視覚では把握できないことだ
天国も同じだというのではないか。生きている人間は墓場に気を奪われて
いる。視覚を失い、またそれを補う想像力も欠いた死者は、墓場の中で「復
活」を受身で「待つ」だけだ。ときにアルプスというカーテンが消えて、見
えてくるイタリアというのはイタリアという単なる一つの国ではなく、天国
のことなのではないか。「天国」を称揚するキリスト教の牙城のバチカンがイ
タリアにはある。
「カーテン」というのは死者が葬られている墓場である。私たちに見える
のは墓場までで、その向こうは見えない。墓場の向こうに天国を見通すこと
は人間には出来ない。またその墓場は想像力を使わない限り、アルプスと同
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じくカーテンをあげることは決してない。このファシクルでは詩人は詩人と
しての想像力で天国へ使者たちを自由に導いたが、現実では死後の世界は相
変わらずまったく見えてこないのである。肉体の死、そしてそれに伴う視覚
の死を経験した死者たちの立場に立って、視覚に依存し制限されたがゆえに
生きている人間には見えなかったもの、死の見えない向こう側を想像してみ
ようとするが、やはりアルプス・墓は介在を止めることはないということで
ある。
ファシクル６はその短さゆえに、ファシクル５に含まれるべきものという
仮説も考えられたが、詳しく読んでみるとファシクル６はファシクル５の独
自の必然的な「続き」であり、はっきりとした存在意義を持っている。ファ
シクル５とのさまざまなつながりで二つの継続性を読者に印象付けようとす
る編集者ディキンスンのことは本論の中の具体的な詩の中で指摘した。私は
たまたまこの二つのファシクルを集中的にこの一月で論考にまとめたのでい
っそうこのことを感じる。このファシクルが１７編と短いのは秋の短さとか、
四季の中での夏の重要性と比べたときの秋の重要性の度合いを示しているの
かもしれない。
ファシクル６は舞台をファシクル５の「夏」から「秋」に移している。フ
ァシクル５では冒頭で地中に埋もれる「球根」の「再生」ということが語ら
れた。しかしそれが死んだ人間の「再生」「復活」と絡めて語られることはな
かった。
墓の中から死者の一人になってもろもろのことを考える詩群がこのファシ
クルには多く出てくる。（１、３、４、５、１２、１３、１４）夏の冬における擬
似「死」、そして毎春の「復活」劇（２、１０、１１、１５）、毎年のこの確実な四
季のパタンをうらやましげに見とれながら、墓の中で死者の立場になってい
るのを想像している「私」が考えるのは、人間の当てにならない「復活」で
ある。このファシクルのもっとも重要なキーワードは「復活」（“resurrection”）
という語で２と１２で登場するが、５、１０、１４も「復活」を扱っている。詩人
は墓場から「天国」へ想像力で多くの死者を墓から解放するが、墓場と死は
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厳然と存在して人間存在に壁を見せ付けるように、「アルプス」（１）のよう
に、聳え立っている。
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